



















Ecology and diversity of Hymenoscyphus fraxineus, the causal agent of ash 
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研究成果の概要（英文）：Hymenoscyphus fraxineus causeing a lethal disease known as ‘ash dieback’ 
of Fraxinus excelsior in Europe is considered to be originated from East Asia. In Japan, this fungus
 produces apothecia on decomposing leaves of manshurian ash, F. mandshurica from middle July to 
early September. Results of detection of the fungus from periodically collected leaves of F. 
mandshurica by real-time PCR assays using species specific primers revealed that after infected the 
living leaves of by ascospores, H. fraxineus endophytically inhabited in them until defoliation. 
This fungus was also able to infect other Fraxinus species, including F. excelsior, F. 
pennsylvanica, and F. augustifolia, but no serious damages like ash dieback were observed in these 
ashes except for one population of F. pennsylvanica in Hokkaido. Some resistant reactions 
controlling movement of the fungus into stem tissues and/or environmental factor like overwinter 































の Hymenoscyphus albidus と同定された
（Kowalski and Holdenreider 2009）。しかし、
詳細な形態観察と遺伝子解析の結果、本菌が
H. albidusとは別種であることがわかり、現在
は H. fraxineus (=H. pseudoalbidus)と命名され
ている(Baral et al. 2014)。本菌は Hosoya et al. 
(1993)が日本のヤチダモ上で発見していた菌







（Zhao et al. 2012, Gross et al. 2013）。 
H. fraxineusは、日本ではヤチダモ落葉の葉
軸上で子嚢盤を発生し、腐生菌として認識さ






































葉が落葉する 10 月中旬まで期間、約 1 週間
間隔で 12回、2複葉を採集した。小葉と葉軸
は表面殺菌し菌の分離および H. fraxineus 種









る 2017年 6月から落葉する 10月下旬の間に

































れ て い る 。 す で に 得 ら れ て い る 全






































































り採集された H. flaxineus 9菌株を用い、病原
毒素と考えられている viridiol 産生能の有無
について検討した。米培地で 2 ヶ月培養し、
MeOH を 加えろ過・濃縮を 3 回繰り返して
得た培養エキスを水と EtOAc で液液分配し，
各菌株の EtOAc 抽出エキスを用い HPLC 分
析を行った。HPLC クロマトグラムは 

















(1) 日本における H. fraxineusの生態 
長野県のヤチダモ上での挙動 
分離の結果、本菌は 2015年 9月 7日に採集
した小葉から 1菌株のみ分離され、この方法
では、生葉からの本菌の検出が困難であるこ

















長径 (mm) 短径 (mm) 深さ (mm) 長径 (mm) 短径 (mm) 深さ (mm)
FC-5345 49.4±22.7b 9.0±1.23a 2.0±0.71b 13.8±4.09b 9.0±1.87ab 3.6±0.55b
FC-5346 8.6±0.89a 6.0±1.00a 1.3±0.45ab 28.8±6.50c 9.6±1.67b 3.8±1.10b
FC-5348 48.1±8.00b 7.4±0.89a 1.6±0.89ab 21.2±6.98d 11.0±2.24b 3.4±1.14b
Control 8.4±0.89a 7.8±2.49a 0.6±0.42a 7.8±0.45a 6.2±1.10a 0.2±0.45a
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1～3月 4月5月
























値：小葉で 0.007 μg/ml、葉軸で 0.022 μg/ml）。
顕著な枝枯れ症状が認められなかったセイ
ヨウトネリコでは、落葉前の 11月初旬まで、
菌体 DNA 濃度は 0.005 μg/ml 前後を推移し
（最大値：小葉で 0.01 μg/ml, 葉軸で 0.007 
μg/ml）、明瞭な増加は認められなかった。一
方、枝枯れ症状を示すビロードトネリコでは、
8月中旬までは菌体 DNA濃度は 0.005 μg/ml
前後であったが、8 月下旬から増加傾向を示
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